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ve to face excess Production
capacity of around 50 mi[[ion tonnes in finished pnoducts.
The maxjmum possible output announced for 1985 for aLL Community steel
companies, in terms of finished products, wouLd be around 151.3 mitIion
toruies whereas actuaI production in 1985 is untikety to exceed 101.4 mittion
tonnes.
The industry cannot possib[y maintain this structuraL excess capacity.
These are the main points made by the European Commission in the General
Objectives for Steet tor 1985, a document it  has just pubLished for generat
exami nat i on.
One essentiaL point shoutd be made about,this documeht: it  is intended for
information  and not to 'impose norms. As Mr. Davignon, Vice-President of
the Commission, said on 22 September Last when he gave the press detaits
of production data for the fourth quarter of 1981, it't  not a matter of facil'
caricaturfzatfon or oversimpIified  concLusions. The fact that there wjIL by
1985 be about 50 miLtion tonnes of excess capacity in terms of finished pno-
ducts in the European steeI industry does not mean that the Commission recom-
mends abolishing 48 miLLion tonnes of capacity before then.
Todayts excess capacity can be put in severaI categories:
(a) there is excess capacity nesuLting from mistaken assessments of steeI
demand trends in Europe and the world;
(b) there is aLso excess capacity resul.ting from the fact that European
companies continue to incLude obsolete and uneconomic pLant in their
production aPParatus;
(c) finaL[y there is excess capacity of a Less serious nature consisting
of production pLant that can be mothbatLed  without causing too great
an uoset.
SoLidarity is essentiaL and this.appLies to aLL companies whether,'0r"a6t
TF  are receiving government aid--2-
The Commission emphasizes in its document that"the greatest restructuring
effort must be made by cornnanies  which:
use the most obsoLete and uneconomic plants;
recond the h'ighest Losses;
benefit from the highest subsidies;
have precarious markets."
It  aLso adds, howeven, that the excess capacity to be eLiminated is  so
great that even unsubsidized pnoducers cannot be exempted from mak'ing a
contribution. They have, says the Commission, benefited fuLIy frorn the
imoroved orice LeveLs on the Eurooean  market resuLt rom the crisis
measures taken the Eurooean Commission!
The Commission wiLt examine in depth the nestructuring programmes  introduced
by governments (which had to be put before it  by 20 September Last).  The
deadLine for this exercise is 30 June 1983, pursuant to the code on aid to
the SteeL industry adopted unanimousLy  by the Ministers in June 1981.
Contradic_tions  to be avoided if  the effort  is to succeed
In the first  stage of its  anaLysis which has aLneady been compLeted -
after which it  gave the green Light to several sections of nationaL
programmes -  the Comnrission found majon contradictions  that coutd jeopardize
the successfuI restructuring of the whde European steel industry.
Too many companies are aim'ing f irst  and fo.remost to imorove prof itab'iLity
by increasing the use of existing pLant instead. of shutt'ing down Less
efficient pLant. hlith this approach, the ma'in objective is to incnease sates
and take a biqger share of the market, but this  invoLves severaL contradictions:
companies  count on their partners to reduce capacity whiLe refusing to do so
t hemse L ves;
the pLanned pr"oduction  increases would not be possibLe under the quota
scheme and yet they stitl  wish this  scheme to continue in order to
shore up prices;
-  at a time of stugg'ish or even decLin'ing steet demand, the relation between
seLLing pnices and saLes voLumes'is cruciaL;  what good are savings in unit
costs through increased production if  they are more than canceLLed  out
by the reduction in selLing prices as a result of too many pnoducts  on
the market?
The companies'individuaL  restructuring pLans drawn up under these conditjons
are irreconci  IabLe both with  each other  and r^riih the  Comnunity
objective.  Taken individuaLly, these plans try  to show that the individuaL
company's prof itabi l'ity  r,ri LL be restored by 1985. However, when the capacities
'in each plan are added together, they show a continuing overaLL imbaLance
on the market, the adverse effect of which on plices -  over and above their
natunaL tendency to decline -  cou[d not be neutraLized indefinite[y and
therefore the assumption that the industry h/ouLd become profitabLe  again
proves to be iLIusory.
Concentration on the most efficient  pLant, cooperation between European
-
companies  and offensive poLicy: that is the recipe
More than ever before, bs Mr Davignon pointed out on 22 Septemben Last,
the eventuaL restoration of profitabi L'ity depen65 in addition to soLidarity,
on concentration on the best oroduction plant and coooeration  between-3-
European steeLmakers.
The Commission beLieves in an attacking poLicy rather than a defensive
at t i tude.
, A defensive poLicy, a poIicy supporting sectoraL inefficlency, cou[d:
-  st"latLow up extensive resources at Community leveL;
-  increase the temptation to take nationaL measures incompatibLe
with the common market;
-  encourage a wait-and-see attitude by steeLmakers  who woutd haVe
no incentive to adapt to circumstances;
-  make wastefut use of human, technicaI and financiaI resources that are
coqpetitive with those of the Communityrs most dangerous  pivaIs.
As the success of the Japanes steel industry shows, it  is  when an
industry is  sound that offensive strategies succeed.
This stnategy must incLude:
1. Action to promote competitiveness
It  is essentiaL to reverse the tendency towards managing the run-down of
the industry so to taclde ef f i c'ient [y the fuL I  range of key f actors
determining the competitiveness of the Communityrs steeI industry in
the 1980s:
(i)  Demand must be sustained by a suitable combination of quaLity and
prices and by aggressive market'ing based on fast and reIiab[e
detiveries,  before and after saIes services and advice for customers,
increased coooeration with users and cLoser association of steeL export
policy with the f,lows of wortd trade.
(ii)  Production management offers extensive scope fon improvement which must
be used so that factor yieLd can offset the increase in factor
prices.  Most of the Japanese advantage (which can provide a yardstick
for the effort  to be put in)  is not due to facton prices but to pro-
ductivity.  The main difference to be made up on Japanese producers
in terms of cost per tonne of steeL was at Least 15-20% in 1980.
These are the Iines to be foLLowed in strengthening the investment effort,
seeking intennaI and externaL r.ationatization and making company management
more efficient.  RationaLization of iron pr^oduction, widen introduction
of continuous casting and improvement in roIL'ing-m'itt productivity  shouLd
be strictLy coordinated so as to bring down the break-even point and
increase the economic yie[d of the factors empLoyed.
(iii)  The avaiLabiIity and cost of the financial resources to back up
this effort  wi It  be of vitaL irnportance.  SeLf-f inanc'ing shouLd  be
strengthening because suppLy conditions outside thp company wiLL
for the most part be governed by the general conditions on the market
which seem tikeLy to remain fairty  difficuLt--  l+-
(2) Increasing the impact of Community poIicies
The Community can pLay an imgtant direct and indirect rote'in  improving the
factors making for competitiveness in the steet industry:
(i)  Support fon reconversion wit.L be stepped up.  After the introduction in
the"non-quota"  section of the EEC RegionaI DeveLopment Fund of a specific
Community project to heLp remove obstactes to the devetopment of new
activities  in some steet restructuring areas, the Commission is,  amongst
other measunes, to propose new projects in- a second set of non-quota
RegionaI Fund operations. The aspects of most immediate sociaI reLevance
(going furthen than the recentLy extended reconversion Loans. and retraining
gnants) witl  Iater be strengthened so as to become a specific component
of the reconversion poIicy.
(ii)  The steeI research activities  wiLL be given a fresh impetus so as to provide
a'betten Link between the design phase and industrial appLication and to
improve coordination with research work in othen sectors.
(iii)  The ECSC financing poticy w'iLL be nigorous[y pursued and wiLL be an'important
factor in channelLing investment, diversifying suppLies and giving access to
internationaI cap'itaI markets on optimum terms or even at subsidized rates-
Since requirements are so vast it  witL be necessary to devise and introduce
necessary adjustments  designed to strengthen the attractiveness of
Community financing
(iv)  The externaL commerciaI poLicy shouLd bring about better integration
of the promotion of steet imports, in particutar by l.inking this to
technicaI cooperation  and development  agreements (processed products)'
Howeven, the overalt pnospects of the stee[ sector depend above aLL on the
success of a Community industriaI strategy and a determined poticy of sti-
mutating investment. The Comrnissionrs thinking on these mattens is  known,
severaL pnacticaL proposats have aLready been submitted and others are
in preparat'ion; it  is therefone vitat  to bear in mind that sectonaL
activities  must be consistent with these generaL objectives.-5-
NET STEEL TRADE BALANCES
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Product definition:  Unitcd fiations.-6-
ANNEXED TABLES
GENERAL NOTE
The forecasting exercise running up to 1985 is based on the assumption that
the GNp (in the Commun'ity) witI  show an average growth of 1.9% if  there
is a sLight upturn ]n 1983. It  now seems LikeLy, however, that this
assumption is too optimistic, so that if  the development forecasts given
betow prove correct the steeL user sectors would have put up a very
respectab  Le performance
The structunat nature of the steel crisis  is borne out by the foneseeabte trends
up to 1985 in the factors determining  the industryrs activity.  Beyond
1985 forecasting is  more difficutt  as the macrro-economic  factot"s which can
pLay a decis'ive nole are not defin'ite enough to be appL'ied to the steeL
'industry; howeven, it  seems LikeLy that the situation wilL not fundamentaIty be
any different,
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PRoDUCTtoN  1971 _  1980 8' 1985
LIOUID STE€L FOR CASIING,  INGOTS ANO SEI,IIS  TOR SAL€,.III.II5HED  ROLL€D PROOUCTS
('000 000 tonnes)
(t000 000 tonn?s .nd X)
ffi!ejs'8l]forcr-vdq:tee[and80X{orlinishedprodUcts'
(t)  lnctudlng oroduct lon of  indooendent steet foundr{es,
_(l)  Erctuding_!Ir-sc_for rol.ting or rc-rotting  ln tha Connunlty, but lnctuding ingot3 and senjs for  tubas.
TRENDS  tN SURPLUS  PROOUCTION  CAPACITY
PROOUCTS 197 I 1975 197 6 1977 1978 1979 1 980 1 981 19 65
;TEEL TOR CASIIITG  (1) 211 ?,0 118 116 1,6 116 1,6 1r4 l -6
INGOTS AND SEI{IS TOR SALE  (2' 10,5 t 1r0 917 911 11r5 11 .5 1'lrl 12,0 9r1
FTNIS}IEO  ROLLED PROOUCTS
Colts (flnished  Products)
H?avy sect lons
Llght 3?ctlons
of vh{ch concr!te reinforcing  rounds
Ui r? rod
Strlp/tub€ strip





















































































6RAND TOTAL 12L.9 1 00,0 106,5 10t,,7 111 ,9 117,0 | 0E,2 107,? 10 4,t
1977 1978 1979 1 980 1981
Yrer 197 t, 1975 197 6
t t I t t T
Product s t I I t T
I  CNUDE STE€L
I I  F INI SHED PROOUCTS
Llght and heavY sectlons
(+ tube seGis)
9i r? rod
Strip and tub? strlP
Hpt-rott?d  sheet I  Ptat?






















































































































































































H?rvy sect i ons
Li ght sect ions
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) Assuming a rate of utitiration  of d5 I  for crude steet and 80 t
')  Inctuding strlp  and hot sheet fron coits
]l  Not inctuding coits  Fn.frr.l  .
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ORECTIFS  GEI\ERAUX ACIER ]985
La sld€rurgle europ€enne seralt encore confront€e iI un excradent
de caoaclt6s de productlon de l'ondre de 50 milllons de tonnes
de prodults flnls,
La prodlJctlon maxlmale posslble annoncde poLtr 1985, par l,ensemble
des entreprlses sld€rurglgues de la Cornmunaut6, exprlm€e en
orodults f lnls, se sltueralt en effet a $L3 mil I lons de tonnes,
alors que la producilon r6elle 6 l,horlzon de 1gB5 ne devrait
Otre que de m],t mlll lons de tonnes,  .
Malntenlr une telle surcapaclte structurelle est lnsoutenable
pour le secteur,
Tels sont les prlnclpaux 6l€ments des"objecilfs g6n0raux ac ler,,
pour 1985 , QUe la commtsslon Europeenne a retenu dans un
document qu'elle llvre d l,analyse de tous les mllleux lnt0ress6s,
I1 s'aglt de falre une remarque essenilelle d propos de ce
document : ll est blen d consldOrer comne un docurnent d,lnformailon
et nOn pas cornme un " concept normatlf n,comrne te Vtce-pr€sldent
Davlgnon l'a d'allleurs lndlgu6, Ie 22 septembre dernler, en
pr€sentant a la oresse les donndes de productlon pour le quatrldme
COMMISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  - COMI\4SSION DES
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faclle, nl de se llvrer d des concluslons ultra-stmpllstes. Le fal,
qu'll y auralt, a I'horlzon de 1985 envlron50 fiillltons de tonnes
de surcapacltds enprodults flnls dans la sldOrurgle europOenne,
ne slgnlfle pas gue la Commlsslon  pr6conlse de supprtmer q6 mllllons
de tonnes de capacltes d'lcl la.
Les excddents cle capaclt6s qul exlstent d l'heure actuelle sont
en effet a dlstlnguer en plusleurs categorles i
ll y a les surcapacltes dues d des erreurs d'apprdclatton
sur l'€volutlon de la demande rj'acler en Europe et dans le
monde )
ll y a aussl des surcapacltds dues au falt que les entreprlses
contlnuent en Europe d comptablllser Cans leur outll de pro-
ductlon des unlt6s obsolOtes et non rentables t
Il y a enfln des surcapacltOs " molns cra,natlgues ", constltue
tu€es par des unltes de productlon rlue 1,on peut mettre en
reserve sans creer cle grands bouleversenents,
La gqlldarlte est necessalre et vlse toutes les entreprlses,
qu'elles bdndflclent de l'alde publlque ou non ,
La Commlsslon soul lgne dans son docr.^rnent, que les " efforts rnajeurs
de restructuratlon devront Otre consentls par les entreprlses qul
utlllsent les lnstallatlons les plus obsolOtes et antl-econo-
rnlques,
enreglstrent les pertes les plus elevdes ,
b€neflclent des subventlons les plus lnportantes ,
sont confront€es a des march6s prdcalres. ",
Mals elle aJoute par allleurs, gue l'ampleur des surcspacltes  a
absorber est telle que les entretrlses non subyentlonn€es dolvent
6galement prendre leur part des sacrlflces d consentlr. Elies ory!.
en effet, soul Igne la Cor,mlss lon , plelnement,prof ltO du redresse
ment des prlx de l'acler sur le march6 europ€en, rdsultat des mesu
res de crlse decld€es par la Commlsslon Europ€enne  I-3
Il est utlle de rappeler sans doute que les dlfferents prograinnes
de restructurailon Introdults par les gouvernements ( qul devalent
se trouver sur la table de la commtdon pour le 30 septembre dernler)
feront i'objet d'une analyse d€tall I€e de la Comrnlsslon , Le cletal
Impartl d cet exerclce est le 50 Jutn 1983, en vertu du code cjes
aldes en matlere sld6rurglgue adoptd unanlmement par les Mlnlstres
en Juln 1981,
Les contradlctlons a €vlter pour r6usslr l,effort global
Dans la premlOre phase d'analyse gu,elle a deja accomoll et qul
a donn€ lleu d Dlusleurs " feUX verts " de la Commlsslon sur cles
tranches de prograrnmes natlonaux la Commlsslon a rep6r6 Ces
contredlctlons maJeures qul rlsquent de mettre en guesilon ia
reuss lte de la restructurailon gl obal e de la s Icidnrgle europOenne.
Trop d'entreprlses recherchent avant tout une am6llorailon cle renta-
bll lt€ en accrolssanl l'utl l lsatlon des lnstal lailons exlstantes,
plutOt gu'en crrOtant leurs Instal latlons molns perfonirantes.
Dans une tel le optlque, l,objecilf prlorltalre devlent l ,augmenta
tlon des volunes de vente et l'6larglssennent des parts de marche.
Cela condult a plus leurs contradlcilons  !
les entreprlses comptent sur les rdductlons de capaclt6s
que leurs partenalres consentlront., mals auxquelles elles
se refusent elles-rn0mes )
les augmentailons de producilon envlsag6es ne seralent Das
posslbles sous le rdetlme de quotas, dont la poursulte est
cependant parallelement souhatt6e pour sauvegarder les prlx )
cotlme la demande d,acler stagne ou r6gresse, Ie relation
entre prlx et volume de vente est cruclale; d guol sert
le galn en co0ts unltalres rdsultant d'une productlon accrue,
sl ce galn est plus qu'annul€ par la balsse des prlx de vente
qul rOsulte,elle, cJe la prdsence de trop de prodults sur le
march6 ?-4
Les plans de restructuratlon'lndlvlduels des entreprlses elabor€s
dans ces condltlons sont lncordl lables d'une part entre eux, et
d'autre part avec l'objectlf, recherchO au nlveau, cgmmunautalre.
En effet, pr ts I ndl vl duel I ement, ces plans crrerc8e8tt9?Et?Etaol  I sse-
ment de la rentabllltd de l'entreprlse d l'horlzon de 1985. Toutefols
l'addltton des capaclt6s retenues par chacun aboutlt d malntenlr une
d€s6qulllbre global:ou nlveau du march0, dont l'lmpact ndgatlf sur
Ies prlx - au-deld de leur tendance naturelle d la balsse nq pourre
pas 0tre neutrallsO tnddflnlment , et frappe d'lrr€aitrsme les hypo-
thOses de retour a la rentablllte du secteur slddrurglque.
Concentratlon sur les mellleurs outlls, coopOratlon entre entreprlse
ses europ€ennes et oolltlque,offenslve : volld la recette.
Plus que Jamals, comme l'a rappel€ le 22 septembre dernler le
Vlce-Pr€sldent  Davlgnon , outre la solldarlte, c'est la concentra-
tlon sur les mellleurs outlls de productlon et la coop6ratlon entre
sld€rurglstes  europ€ens qul permettront de r6al lser a terme l'objec-
tlf de retour a la rentablllte.
L'objectlf ooursulvl par la Commlsslon Europ6enne est offenslf et
non pas defenslf,
Une polltlque ddfenslve, une polltlque de soutlen d l'lnefflcaclt0
sectorlelle se tradulralt notamment par
une absorptlon d'lmportantes  ressources au nlveau de la ' 
Communaut6 ;
- cles tentatlons d'lnltlatlves natlonales lncompatlbles avec
'  le Marchd Commun
- des attltudes d'attentlsme de la part des lndustrleis qul
ne seralent Das lncltOs a s'adapter aux clrconstances  j
un gaspl I lage de capltal ht^Rnaln, technlgue et flnancler, ,  qul valent largement ceux des plus redoutables concurrents.-5
Alnsl que le d6montre le
avec une lndustrle salne
succds de Ia sldOrurgte Japonalse, c,est
que les strat0gles offenslves reugslssent.
Cette strat€gle passe par:
1)
Il lrnporte donc de renverser la tendance d la gesilon de d€cl ln
pour p0uv0lr aborder efflcacement tout l'€ventall des facteurs-cl0s
de la compdtltlvtte de la s lddrurgle cornmunautalre dans les
anndes 80:
la demande dolt 0tre soutenue a travers une comblnalson
appr0prl6e de qual lte et de prlx et par des pol lilques
commerclales agresslves Jouant sur la rapldlte et la flablllt6
des fournltures, sur les servlces et les consells pre et aprds-
vente, sur une coop6ratlon accrue avec les consommateurs, sur
une intdgratlon renforcde dans les grands courants d'€changes;
la gestlon de la productlon prdsente rJes marges lmportantes
d'am6lloratlon qul dolvent Otre utlllsees afln que le rendement
des facteurs pulsse cornpenser l'6voluilon de leur prlx.
L'essentlel de I'avantage japonals, (gul peut fournlr une
rdfdrence pour l'effort d accomollr) ne ddcoule pas des prlx
des facteurs mals de leur producilvlt6, L,6cart moyen a
absorber en termes cle col.rt par tonne d'acler etalt en 1gB0
d'au molns 15-20% par rapport aux producteurs Japonals,
C'est donc dans cette dlrectlon gue l'effort d'lnvesilssement
devra 0tre renforcd, que Ies railonallsailons lnternes et
externes devront 0tre recherchees, gue la gesilon de l ,entre-
prlse devra devenlr plus efflcace. Ratlonal lsatlon au stade
de fabrlcatlon de la fonte, dlffuslon de la coul6e conilnue,
am€l loratlon du rendement des lamln0lrs, devront Otre
strlctement coordonn€es pour balsser senslblement le ,,break-even
p0lnt" et augmenter le rendement dconomlgue.des  facteurs ei'nployes,
- La dlsponlblllte et le co0t des ressourCei flnancleres*pour
allmenter ces efforts seront d'lmportance fondamentale.
L'auto-flnancement dolt 0tre renforce, du falt que les condltlons
d'approvlslonnement  externes a l'entreprlse seront, pour la
plupart, d€termlnOes par les condltlons gEn€rales du march6,
qul restent en perspectlve assez dlfflclles.-6
Le r0le dlrect et lndlrect que la Conmunaute peut Jouer en faveur
de l'amdlloratlon  des facteurs de comp6tltlvtte de la slderurgle
est lmportant:
le soutlen d la reconverslon sera renforc€. Apres l'lnstltutlon
. au iltre de la secilon "hors-quota" du Fonds de devetoppement
16glonal CEE d'une actlon communautalre sp€clftgue conttbuant  a
l'6llmlnatlon des obstacles au dOveloppement des nouvelles acilvttes
dans certalnes zones de restnucturatlon slderurglque, la Commlsslon
va prOposer parml d'autres lnltlatlves des nouvel les acilons dans
le cadre d'une deuxlOme s6rle d'opdratlons Feder-hors-quota.
Le volet plus dlrectement lle a l'aspect soclal sera - au-deld
des pr6ts de reconverslon et des aldes a la readaptailon r€cernment
€tendus - ult6rleurement renforcd, 0[ devenant une composante
speclflque de la pol Itlgue de reconverslon;
l'actlvitO de recherche stddrurElgue recevra une lmpulslon
nouvelle pour mleux ller la pfiase de conceptlon d celle de
l'appllcatlon lndustrlelle, et pour accroltre la coordlnailon
avec les actlvlt6s de recherche dans d'autres secteurs;
la pol ltlque de flnancement)  CECA sera poursulvle avec rloueur;
et constltuera un lmportant facteur d'orlentatlon des lnvesilssementE
de dlverslflcatlon de l'approvlslonnement, et d'accds aux march€s
lnternatlonaux des capltaux aux mellleurs condlttons volre a des
taux bonlfl6s.
ftant donnd l'ampleur des besolns, Il sera ndcessalre d'6tudler
et d'lntrodulre, le cas 6ch€ant, des amdnagements vlsant a
renforcer I'attractlvltd des f lnancements communauta lres.;
la polltlque cornmerclale exierne'devra condulre d une mellleure
lnt€gratlon de la promotlon d'exportailons sld6rurglques, en la
I lant notamment aux accords de coopdratlon technlque et de
d€veloppement (prodults transformOs) .
Fiais c'est aussi et surtout de la rdusslte d'une stratOgle tndu-
strlelle communautalre et d'une pollttque volontarlste de relancd
des lnvestlssements  que d€pendent les chances globales du secteur
slderurglque. Le dlagnostlc de la Conmlsslon en ces domalnes est
c0nnu, plusleurs proposltions concrd-tes.ont cieJa 6t€ pr6sentees,
et d'autres sont en €laboratlon: Il lmporte d€s lors de ne pas perdre
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Lrexerclce de prdvlslon a l'horlzon 1985 repose sur une hypothdse
de progresslon moyenne du PIB (dans la Communaut6) se sltuant
a 1,9 %sl une falble reprlse se Vdrtfle en lggj. A l,herrre
aatuelle ll est ndanmolns probable que cette hypothOse pulsse Otre
JUgee trop optlmlste, ce qul slgnlfle que les prevlslons de d€veloppe-
ment des.secteurs consommateurs d'acler telles gue retenues cl-apres
cgnstltueralent  deja une performance tres honorable.
Lq.caractOre structurel de la crlse de la slddrurgle est mls en
€vldence par l'6volutlon prevlslble, d'lcl 1985, des facteurs qul
dCtermlnent I'actlvltd du secteur. Au-deld de 1985, la prevtslon
est plus dlfflcile, les elCments macro-€conomlques gul peuvent
Jouer un r0le d6termlnant €tant sufflsamment dOflnls pour en
permettre une transposltlon au sect,eur sld€rurglgue; ndanmolns,
on peut estlmer que la sltuati0n ne, sera pas fondamentalement
d I ffO rente .
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Production 197( --r  1980 El 19E5-
Acier tiquida cour routage, tingots et diri-produitr porlr ta vcntr Produiti linis trrin0s (cn rittionr Gh tonner)
j
I
('t) Y coapris tr  production dar fondcrict drrcicr  indCpcndlntar
(2)Pour tarinrgc'og rclrrinrgc  dan: Il  ComunautC  crctu.  Lingot3.t  dcri-produitg gour tubcs lnctus.
€votution d.i .rca&ntr & cltcJtlr  d. production (cn rio  dc tonncr ct  Cn l)
Produi t r 197a 1975 1976 1977 1 978 1979 l 9E0 t9Et 't9E5
Acicr Iiquidc  Aor.rr routrge (l) 211 2rO 1rE 116 116 1r6 116 1r1 1,4
Lingot3 ct d?.i-produits pour I'r vcntc (2)
10.5 t 1,0 9r7 911 Ilr5 llrS 11rl I 2,0 9t1
Ploduitr {inl3 lrrinag
Coi lr  (produitr { ini l)
Profi lar  tourdr
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dont Ronds I  baton
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TOTAL GENEIAL 1?4.9 1 00,0 'l061 5 101.7 111.9 117.O 10E,2 1o7.7 109, t
l.
Annac
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ProDUlfs fI-  | -----*- ni-i  I
I
?i"J;iil;;"..1  0..
!  tuo€s ) 
i frI n.chrnc 
iO,O
f€ul1t.r  Oan-i ^ desrtuorr  l',o l6tcs I  chaudl 0r3
16tes I  troidl 1,8
t  la,r
I































































































































t. - on suppo3c un t.ur drutitirrtion  dG 85 I pour rcirr brut, bO I pour produits finis ft0
Equitibr! .ntr. trorfr. .t r. &r.c.  - qrna. 19Ei - Eun 9 (cn rittrons o. ro,,nct,
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111. LAn6ES  9AfloES  A CHAUo
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(tt En 3uptor.ot un t.ur d'utitlrrtlon dr t5 I gour lrrclcr brut at dr tO I  pour t:r  produitt finir  tminCr
(?) t co.prl3 fcuitterds .t  t6t.t I  chrud rr-coltt (ll  llon corgrir coits P.f.